









Effects of Gait Characteristics on Person Perception:
Perception of Attractiveness, Psychosomatic State, and Mimetic Expressions in 
Point Light Walkers 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Abstract 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　The present study aims to understand what people assess based on watching the 
gait of a person. In Study 1, 121 women in their 20s to 60s（M=46.8）, wearing 16 
markers for motion capture, were asked to walk freely in a straight line, and their 
movements were recorded by motion capture. For these walkers, the variations within 
one cycle of 83 kinematically important movements was calculated, and 14 principal 
components（gait characteristics）were extracted by principal component analysis. In 
Study 2, the movements of the 121 walkers from study 1 were represented with 
animation of the 16 markers in point light walkers. Female observers（N=1467, Age:20
〜69, M=44.6, SD=13.9） watch these clips and assessed their impressions on basis of 
attractiveness, psychosomatic state, and mimetic expressions of the walkers The gait 
characteristics that develop a specific impression was demonstrated. For example, the 
length of stride, the magnitude of vertical motion of the whole body, and the posterior 
gradient of body axis lead to an aesthetic evaluation. The information of walkers 






































があることも指摘されている（Albright, Kenny, & Malloy, 1988）。それゆ
え，個人の外見特徴はいろいろな社会的場面で有利，あるいは不利に働き













されている（Sadr, Troje, and Nakayama, 2006）。さらには，歩行動作に
は女性の性周期によって違いがあるが，男性がその動作特徴から無意識に
女性の受精可能性を認知し，魅力度評定に反映させていることを示した研
究もある（Provost, Quinsey, & Troje, 2008）。
　このように，歩行の研究は交配対象選択（mating）に関連したものが多
いが，その他の一般的な個人の印象や評価に歩行動作が影響していること































































































































































































































ぶらぶら しなやか どすどす ちょこちょこ よろよろ しゃきしゃき
ぶらぶら 1.026 .040 .065 −.063 −.229 −.197
だらだら .934 −.131 −.064 .025 .008 .102
ちんたら .832 .005 −.070 .063 .169 .053
しとやか .048 .953 −.047 .206 −.087 −.249
しなやか −.105 .905 −.020 −.088 .065 .033
なめらか −.115 .745 −.076 −.096 −.019 .168
のびのび .003 .574 .137 −.246 −.053 .174
どすどす .111 −.054 .940 −.112 −.158 −.150
がしがし −.077 .013 .904 −.027 .045 .044
ばたばた .019 −.007 .893 .174 .092 −.018
ずんずん −.237 −.019 .543 −.077 −.081 .287
ちょこちょこ −.020 .001 .072 1.023 .021 .030
とことこ −.079 .024 −.039 .953 −.190 .008
よちよち .181 .071 .103 .611 .435 .034
よろよろ .140 −.076 −.093 −.034 .864 .072
ふらふら .338 −.049 −.011 −.068 .715 −.004
ぎくしゃく .037 −.196 .056 −.082 .640 −.207
ぐにゃぐにゃ .511 .001 .111 −.053 .597 .036
しゃきしゃき −.404 −.021 −.009 −.003 .017 .717
きびきび −.440 −.009 −.019 −.005 .062 .714










































































































































































































































































































運動範囲 歩容特性 美的評価 人物評価
全身 躍動性 　.653 *** 　.700 ***
体軸後傾 　.347 *** 　.303 ***
上半身 体軸左右揺れ −.216 *** −.216 ***
体軸の前後揺れ −.132 *
下半身 正面から見た脚の開き −.151 * −.147 **
重心移動の素早さ 　.124 *







であると判断された（表 5 ）。第 1 因子は，「はつらつ」「嬉しい」などの『快
活感』，第 2 因子は「体調が悪い」「落ち込んだ」などの『心身不調』，第


















快活感 心身不調 不愉快 リラックス 焦り
誇らしい 　.988 　.015 　.087 −.107 −.116
自信まんまん 　.959 −.047 　.178 −.189 −.136
はつらつ 　.956 −.041 　.012 −.144 −.053
嬉しい 　.933 　.064 　.019 　.211 　.005
楽しい 　.923 　.090 −.013 　.249 −.079
凛とした 　.920 −.035 −.081 −.093 −.032
いきいきした 　.907 −.085 −.018 −.120 −.105
真剣な 　.821 −.135 −.038 −.021 　.267
集中した 　.802 −.165 −.049 −.003 　.260
懸命な 　.794 　.070 −.066 −.137 　.515
しあわせ 　.753 −.021 −.022 　.436 −.025
怪我をしている −.030 　.920 −.002 −.195 −.123
体調が悪い −.141 　.895 −.033 −.111 −.109
足腰が痛い −.168 　.827 −.045 −.168 −.080
落ち込んだ −.164 　.800 −.024 　.098 　.031
不安な −.252 　.735 −.115 　.017 　.154
無気力な −.387 　.541 　.167 　.230 −.040
恥ずかしい −.293 　.491 −.044 　.214 　.226
反抗的な 　.172 −.063 　.979 −.019 　.039
むっとした −.023 −.133 　.953 −.027 　.087
ふてくされた −.257 　.094 　.793 　.004 −.010
のんびりした −.325 　.006 　.049 　.929 　.026
のどかな −.032 −.062 −.084 　.826 −.052
リラックスした 　.415 −.120 　.007 　.602 −.170
あわてた 　.128 −.314 −.021 −.040 　.862
余裕がない −.290 　.100 　.001 −.182 　.684
プレッシャーを受けている −.034 　.443 −.036 　.068 　.659






















































































































































































































































































































とする報告もあり（Brown, Zwan, Brooks, 2012; Giese, Arend, Roether, 
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